

















　Eugène Delacroix’s Women of Algiers in their Apartment (1834), one of the masterpieces of “Odalisque paintings” representing female 
slaves or concubines in a harem, has a great influential power on posterior paintings  such as of Renoir, Matisse, and Picasso. From 
historical and political viewpoints, it is the French conquest of Algeria in 1830 that enabled Delacroix to intrude into a harem to watch 
and sketch these women. The present paper is the latter part of tne above-mentioned study, in which an Algerian-French writer, Leïla 
Sebbar’s “Shérazade” trilogy is examined in the relation of Odalisque paintings. Through the journey of the protagonist, French born 
seventeen-year-old girl of the second generation of Algerian immigrants, we see the complex process of self-construction of protagonist 
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し役」であり、フランス語は父の言語であった（Djebar 
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す」（Kian, « Une Entrevue » 133）と。「アラブ・イス
ラーム文明や文化について私が知っていることは、フラン
ス語で書かれた本、あるいはアラビア語、英語、スペイン
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« Une Entrevue » 133）。
図 4　カミーユ・コロー　《オダリスク》






























































性 francité ／ Frenchness で、『赤いキュロットのオダ
アルジェリア／フランス --『アルジェの女たち』をめぐる絵画と文学の対話（II）
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3　Huughe, Kian Ecritures et transgressions d’ Assia Djebar 
et de Leïla Sebbar , Merini, Mortimer, Solé « Une jeune 
Algérienne qui rêvait en français »  はジェバールとセバー
ルの二人を同時に論じている。博士論文を考慮すれば、二人の作
家をペアで扱う論考はさらに増えるだろう。フランス語マグレブ
文学のサイト LIMAG Littératures du Maghreb を参照のこと
（http://www.limag.refer.org/）。2001 年までのセバールのみ
の参照資料や文献は Laronde に詳しい。
4　Sebbar Je ne parle pas la langue de mon père, L’ Arabe 
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comme un chant secret の２冊が特に詳しい。
5　「アラブ人」Arabe の俗語で逆さ言葉 verlan を使っている。
arabe/ara-beuh/beuh-ara/beur  と変化。Solé のエッセイ
« Black-blanc-rebeu »  によれば、この語が辞書に載ったのが
1980 年 9 月。beur はさらに逆さ言葉となり rebeu も辞書に載
るようになった。
6　正確な名称は「平等と反人種差別のための行進」La Marche 
pour l'égalité et contre le racisme。リヨンの神父クリスチャ
ン・ドゥロルムとリヨン郊外のマグレブ系移民第二世代の若者が
中心になって、当時頻繁に起きた移民系住民にたいする殺傷事件、
暴行に抗議して 1983 年 10 月 15 日、マルセイユを出発。出発
時は参加者 32 名だったが、賛同者を巻き込み、リヨンでは千人












8　原題は Le Fou de Shérazade。ラシッド・ライシは本書と間テ
クスト性を論じた論考で、この題は、アラブ世界古典のライラと
マジュヌーンの物語 Majnûn Laylâ やQays et Layla 、現代フ
ランス文学のアラゴン『エルザ狂い』Le Fou d’Elsa  をほのめか
すと述べている（Raissi 76）。『手帖』で、次々行き先を変えるシェ
ラザードを追いかけ、ようやく追いついたジュリアンは「ぼくは




刊行の 1982 年に 17 歳を単純計算すると、彼女は 1965 年生


















10　ピエロが属する秘密組織について、68 年 5 月以降に勢力を増し、
大物財界人などを誘拐した実在の過激極左グループをモデルにし




リの憂鬱』のなかで、「月の恵み」« Les Bienfaits de la lune »



















































































付記：本稿は JSPS 科研費　23520391 の助成を受けたものです。
参考文献
Alloula, Malek. Le Harem colonial , Séguier, 2001.
Baudelaire, Charles. Petits poèmes en prose (Le Spleen de 
Paris), Garnier, coll. Classiques Garnier, 1962.
Bourdieu, Pierre. La Distinction, critique sociale du jugement , 
Editions de MInuit, 1979.
Djebar, Assia. L'Amour, la fantasia, Lattès, 1985.
---.  Femmes d'Alger dans leur appartement, Albin Michel, (1980) 
2002. 
---.  Ombre sultane, Lattès, 1987.
Donadey, Anne. Recasting Postcolonialism: Women Writing 
Between Worlds, Heinemann, 2001.
Engelking, Tama Lea. " Shérazade at the Museum: A Visual 
Approach to Teaching Leïla Sebbar's Novel " French Review 
80 (3) Feb. 2002, 621-634.
Garanger, Mark. Femmes algériennes 1960, éditions Contrejour, 
1982.
Garanger, Mark et Leïla Sebbar. Les Femmes des Hauts-
Plateaux :  Algérie 1960, Boîte à documents, 1990.
Glissant, Edouard. Le Discours antillais, Seuil, 1980.
Hugon, Monique. " Leïla Sebbar ou l'exil productif " Notre librairie 
84 juillet-septembre 1986.　
Huughe, Laurence Christine. " Déconstruction du regard 
panoptique orientaliste : la contribution narrative d'Assia 




1 号、2011 年 3 月、1-9.
---.  「出奔するマグレブ系『移民第二世代』の娘達の物語とテリトリー− 
レイラ・セバールの八十年代の小説を中心に−」『静岡文化芸術大学
研究紀要』 1 号、2001 年 3 月、15-25.
Kian, Soheila. " Une Entrevue avec Leïla Sebbar : l'écriture et 
l'altérité " The French Review 78 (1), October 2004, 128-
136.
---.  Ecritures et transgressions d'Assia Djebar et de Leïla 
Sebbar, L'Harmattan, 2009.
Laronde, Michel (Dir.). Leïla Sebbar, L'Harmattan, 2003.
Lionnet, Françoise. 《 Narrative Strategies and Postcolonial 
Identity in Contemporary France: Leïla Sebbar's Les Carnets 
de Shérazade 》, Writing New Identities, Ed. Gisela Brinker-
Gabler and Sodonie Smith, Univ. of Minnesota Press, 1997, 
62-77.
Merini, Rafika. Two Major Francophone Women Writers, Assia 
Djebar and Leïla Sebbar, Peter Lang, 1999.
Mortimer, Mildred. " Language and Space in the Fiction of Assia 
Djebar and Leïla Sebbar " Research in African Literatures 19 
(3), 1988, 301-311.
---.  " Re-presenting the Orient: A New Instructional Approach " 
French Review, 79 (2), December 2005, 296-312.
Orlando, Valérie. Nomadic Voice of Exile: Feminine Identity in 
Francophne literature of the Maghreb , Ohio Univ. Press, 
1999.
Raissi, Rachid. " Shérazade du Fou de Shérazade de L. Sebbar à 
l'aune de réel et du mythe " Synergies 3, 2008, 75-86.
Sebbar, Leïla. L'Arabe comme un chant secret , Bleu autour, 
2007.
---.  Les Carnets de Shérazade, Stock, 1985.
---.  Le Fou de Shérazade, Stock, 1991.
---.  Je ne parle pas la langue de mon père, Julliard, 2003.
---.  Mes Algéries en France, Bleu Autour, 2004.
---.  Parle mon fils parle à ta mère , Thierry Magnier, (1984) 
2005.
---.  Shérazade, 17 ans, brune, frisée, les yeux verts , Stock, 
1982.
Sebbar, Leïla. et Nancy Huston. Lettres parisiennes, Barrault, 
1986.
Serre, Michel. Le Parasite, Grasset, 1980.
Solé, Robert. " Après l'assassinat d'une lycéenne à Suresnes 
Fragiles "beurettes" " Le Monde, le 17 mars 1989.
---.  " Black-blanc-rebeu " http ://www.facebook.com/note.
php?note_id=147968528558900, le 2 septembre 2010.
---.  " Une jeune Algérienne qui rêvait en français " Le Monde, le 
23 octobre 2007.

